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6巻2号 佐藤 PolarQgr昂Phyによる癌反応XV 131
般的には必らずしも血清蛋白量の滅．少が波高の低ードに随伴
しているとは限らない。即ち単に蛍L清蛋白量のみについて
みると，必らずしも50％メタノール法の威緩に関与してい
るとは考えられないp従って当然血清内に・起ぎているであ
ろうと考えられる変化はその質的な微妙な相違であって，
これが癌と炎症の際に異なると考えられはしまいか。事実
Wa1dSchmldt－Leitzi．1）は既に193S年にそのことにふれて
いるのであるが，今後私の研究もかかる見．解の下に更に追
求の必要を生じてきた。
結 論
　私は60％メタノール法及びSM指数で明瞭に
鋸孟1別さ2．㌃た異蚤．7女び炎・臆，懲者について，　そ＝の鑑謁Uの
主因を臨床知見との関連の上に求めんとし発熱，
2示1肛球沈降速度，　貧i血［，　L∫li血．球数：及，び」血｝1サ蛋白量：
等に亘って調査した結果，赤血球沈降速度及び白
IC［L球数とは無関係であるが，発熱，貧血並びに血
清蛋白量との間には或る程度の関連を認めうるよ
うである。　　　　　　　　　〈昭和29．S．3受付）
Summary
　　　The　anthor　has　advocated　60％　m・owthanol－fracbionation　and　SM－lndex　as　the　methods
of　differentiation　in　the　cancer　reaction　by　Means　of　poltarography；　resu　lts　obtained　by
the　delving　into　the　changes　in　erythrocytes　sedimentation　rate，　anemia，　fever　and　of
leul〈ocytes　count　are　reported　in．　this　paper，　where　38　pati・ents　suffering　from　cancer　and
inflammation，　which　were　differentiated　by　means・　of　the　a’bove－mentioned　methods，
were　taken　as　subjects．
　　　Though　the　erythrocyts　sedimentation　rate　and　lpuukocytes　count　could　scarcely　be
considiered　as　directly　correlated　with　the　mechanisms　of　such　a　differentiation，　fever，
anemia　and　the　changes　in　serum　protei’n　levels　were　observed　tQ．　have　a　cDrrelation　QC
a　certain　degree．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Aug．　3，　1954）
11）　Waldschmidt：Leitz　：　Angevv，　Chem，　51，　b’2tl　（lv・3S＞．
